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   Ultrasound-guided r nal cyst puncture was performed on 31 cysts which were then  95 
ethanol instilled to prevent recurrence of cystic fluid. Ethanol was allowed to remain in 
place for 20 minutes and removed through the catheter. 
   Morphological improvement was observedon IVP and Tc-99m-DMSA renal scintigram, 
and DMSA renal uptake rate increased slightly. The cystic wall became thicker, and cystic 
fluid did not remain any more. The renal tissue near the cyst was intact. One third of the 
patients had  hotflush and/or somewhat drunken sense but these symptomes were only temporary. 
   This method of therapy is a safe and effective way of treating renal cysts. 
Key  words  : Renal cyst, Percutaneous puncture, 95% ethanol instillation, Ultrasound-guided 
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穿刺 吸引 され た32腎嚢 胞 の 内容 液 の量 は5m正 ～625
ml(平 均103ml)で,こ の うち31腎 嚢 胞 に95%エ
タ ノー ルを10ml～160ml(平均56ml)注 入 した.
ま た回 収 した エ タ ノール量 は52～97%(平均79%)で
あ った.
内容 液 の 分析 の うち細 胞 診に て悪 性 所 見 をみ た もの
は なか った.
95%エタ ノ ール の注 入 に 際 して,全 例 一 過性 の 腎部







(g)を体内残留量 とし,注 入量との 相関関係を検討
した ところ,注 入量が増えるにしたがって,体 内残留
量が増加する傾向が見られた(Fig.1).また,注 入
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95%エタ ノール 注入 量 と エ タ ノ ール 最高 血 中濃 度
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上,腎 の形態的 改善が 見られ,ま た99mTc-DMSA
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Fig.5.Fig.4.と同一 症 例 の 剖検 所 見(マ ク ロ所 見)
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Fig.6.Fig.4と同 一症 例 の剖 検 所 見(嚢 胞 壁 の組 織 像)
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Fig.7.F三g.4と同一症例の剖検所見(嚢胞周囲腎実質の組織像)
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